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CONSTRUÇÃO E 
VALIDAÇÃO DE UM OBJETO 
DE APRENDIZAGEM PARA 
ENFERMEIROS
Abstract  
In today’s societies, health care is increasingly culturally diverse due to the increasing 
migratory processes of the population and nurses. Therefore, it is necessary to train 
nurses to provide culturally competent care.
Learning objects are didactic, multimedia, interactive and challenging materials that 
constitute relevant resources for the teaching-learning processes that go beyond the 
classroom. In many countries, in nursing education, they are still an innovative way of 
learning.
The study was developed as part of the international project Developing Multimedia 
Learning for Cross-Cultural Collaboration and Competence in Nursing - TransCoCon, 
(ERASMUS + Program, contract: 2017-1-UK01-KA203-36612) and aimed to build and 
validate a learning object that supports the learning of transcultural competences, 
necessary in nursing care.
The learning object developed is subordinated to the theme of admission of a client in 
a hospital. For its development, the following steps were followed: choice of content; 
analyze; conceptual map; navigational architecture; storyboard; Implementation; 
documentation of use; use, evaluation and maintenance. 
As a result of the work developed, we obtained the learning object “Admission to 
hospital” and its Portuguese version “Acolhimento do Cliente num Hospital”. Both 
versions include a set of written supportive material for cross-cultural nursing care in 
hospital and illustrative videos of cross-cultural communication skills.
The adopted methodology proved to be effective for the construction of an attrac-
tive, interactive and meaningful learning object for nursing students, nurses and 
nursing teachers.
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vo desenvolver e disseminar cinco 
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professor, ao contrário, exigem 
deste, que adicione ao seu per-
ƓNPQXCUGZKIșPEKCUDGOOCKU
complexas tais como: saber lidar 
com ritmos individuais dos seus 
alunos, apropriar-se de técnicas 
PQXCUFGGNCDQTCȖȒQFGOCVGTKCN
didático produzido por meios ele-
trónicos, trabalhar em ambientes 
virtuais diferentes daqueles do 
ensino tradicional da universida-
de, adquirir uma nova linguagem 
e saber manejar criativamente a 
QHGTVCVGEPQNȡIKECŭ(1)(p. 135)
Nos ambientes virtuais, o professor 
continua a ser um importante dina-




que se constituem como recursos 
relevantes para os processos de 
ensino aprendizagem que extrapo-
NCOCUCNCFGCWNC5ȒQQDLGVQUFG
RGSWGPCFKOGPUȒQEQPEGDKFQURCTC
serem utilizados em diferentes con-
VGZVQUFGHQTOCȖȒQKUQNCFCOGPVGQW
GOEQODKPCȖȒQEQOQWVTQUQDLGVQU
de aprendizagem, permitindo que 
CEQPUVTWȖȒQFGEQPJGEKOGPVQUG
desenvolva de forma interativa e 





244 milhões de migrantes interna-






devido aos processos migratórios 
FCRQRWNCȖȒQGFGRTQƓUUKQPCKUFG
UCȦFGQUEWKFCFQUFGUCȦFGGUVȒQ
a tornar-se, cada vez mais, cultural-
OGPVGFKXGTUKƓECFQUKORNKECPFQ
CPGEGUUKFCFGFGQURTQƓUUKQPCKU
serem culturalmente competentes, 
para contribuírem ativamente para a 
TGFWȖȒQFCUFKURCTKFCFGUGOUCȦFG
e para a melhoria dos resultados de 
UCȦFGFQUENKGPVGUǽRQTVCPVQOCP-
datório que os enfermeiros estejam 
habilitados para prestarem cuidados 
EWNVWTCNOGPVGEQORGVGPVGUŬ
ų
entendendo as diferenças culturais 
e estando conscientes de como co-
municar com pessoas de culturas 
FKHGTGPVGUŭ (4)(p.2)
O internamento hospitalar é um 
acontecimento que pode provocar 
PQFQGPVGWOCUGPUCȖȒQFGHTCIKNK-
FCFGRTGQEWRCȖȒQRGTFCFGCWVQPQ-
mia e de privacidade, e despoletar 
sentimentos de angústia e ansie-


























nutos, focando-se num único objeti-
XQFGCRTGPFK\CIGO
O projeto visa favorecer uma me-
todologia de ensino inovadora, que 
RQUUCUGTWUCFCPCHQTOCȖȒQKPKEKCN
de estudantes de enfermagem e, 
também, na aprendizagem ao longo 
da vida, como uma forma de desen-
XQNXKOGPVQRTQƓUUKQPCNFQUGPHGT-
OGKTQU
Nas sociedades atuais, as redes de 
EQOWPKECȖȒQKPVGTNKICFCUGGORCT-
ticular, a Internet, constituem uma 
realidade que possibilita o acesso 
imediato a uma vastíssima informa-
ȖȒQ#UOWFCPȖCUSWGUGIGTCOPC
sociedade afetam as instituições de 
ensino, nomeadamente as de ensi-
no superior, confrontando-as com 
reptos exigentes, designadamente 
quanto à qualidade dos processos de 
ensino aprendizagem, fundindo-as 
com as comunidades que se formam 
EQPUVCPVGOGPVGPQEKDGTGURCȖQ
Nos novos cenários educacionais é 
necessário fazer uma rutura com o 
paradigma tradicional, centrado no 
professor detentor do saber e trans-
missor do conhecimento, para um 
paradigma centrado no estudante, 
no qual o professor se constitui 
como um facilitador da aprendiza-
gem e um motivador para a aqui-
UKȖȒQFQEQPJGEKOGPVQFGXGPFQ
utilizar práticas inovadoras de ins-
RKTCȖȒQEQPUVTWVKXKUVCSWGXCNQTK\GO
CRCTVKEKRCȖȒQCVKXCFQUGUVWFCPVGU
Considera-se que as novas tecno-
logias devem ser integradas no 
processo educativo, pois elas fazem 
RCTVGFQSWQVKFKCPQFQUGUVWFCPVGU
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METODOLOGIA
2CTCQFGUGPXQNXKOGPVQFQ4.1















zada em outubro de 2017, em Nottin-
IJCOEQOCRCTVKEKRCȖȒQFGRTQHGU-
sores das universidades dos cinco 
países participantes e dos técnicos 




projeto TransCoCon, todos eles re-
lacionados com os cuidados de en-
fermagem transculturais e o público 





cia produzida, foi concretizada entre 
novembro de 2017 e fevereiro de 2018 
RGNCUVTșURTQHGUUQTCUFCGSWKRCFC
'5'2SWGKPVGITCOQRTQLGVQ2CTC






tem for Information on Grey Litera-
VWTGKP'WTQRG+PENWȜTCOUGCTVKIQU
e documentos escritos em portu-
IWșUKPINșUGURCPJQNGHTCPEșU




tes foram posteriormente apresen-
tados e debatidos com os restantes 















No decurso da quarta e quinta eta-
RCUFGUGPXQNXKFCUGOUKOWNVȑPGQ
entre abril e setembro de 2018, ela-
DQTQWUGQOCRCFGPCXGICȖȒQ e o 
storyboard1OCRCPCXGICEKQPCN
QTKGPVCRCTCCUTQVCUFGPCXGICȖȒQ
das cenas do storyboard, devendo 
fornecer ao utilizador alternativas 
FGPCXGICȖȒQGZRNȜEKVCUKPFKECPFQ
as interações disponíveis em cada 





para o integrar, nomeadamente as 
RGTUQPCIGPUGCUWCECTCEVGTK\CȖȒQ









consideram que o desenvolvimento 
do storyboard é uma das etapas 







de enfermagem, inclui os técnicos 





tiram discutir e aferir aspetos impor-
VCPVGURCTCCEQPUVTWȖȒQFQ4.1
(KPCNK\CFCUGUVCUGVCRCUQOCVG-
rial foi enviado para os técnicos 
FGKPHQTOȐVKECFC7PKXGTUKFCFGFG





pares e por nove estudantes de en-
fermagem, em mobilidade, assim 
EQOQCRTQFWȖȒQFGCNIWPUFQEW-
mentos (glossário, texto de apoio, 
DKDNKQITCƓC'UVCTGXKUȒQGHGVWQWUG
FWTCPVGCTGWPKȒQVTCPUPCEKQPCNSWG
decorreu em novembro de 2018, em 
$KGNGHGNFPC#NGOCPJC#CXCNKCȖȒQ
das estudantes foi realizada através 
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FIGURA 2
LAYOUT DO STORYBOARD DESENVOLVIDO 
NA PLATAFORMA DA UNIVERSIDADE DE 
NOTTINGHAM





Todas as estudantes frequentavam 
o curso de enfermagem, eram do 
sexo feminino, tinham idades com-
preendidas entre os 19 e os 28 anos 

/CPQU&2GGTCORTQ-




senvolvida, posteriormente, quando 
VQFQUQU4.1ũUGUVKXGTGOEQPUVTWȜ-





da universidade de Nottingham 

EQQTFGPCFQTCFQRTQLGVQ1URCT-
ticipantes no vídeo assinaram o 







Na segunda etapa, selecionaram-se 
os artigos mais relevantes para o de-
UGPXQNXKOGPVQFQ4.1GCFKURQPKDK-
NK\CTPQOCVGTKCNFGCRQKQCQ4.1
Na terceira etapa, após debate com 
os restantes parceiros, acordou-se o 
PQOGFQ4.1Ŭ#FOKUUKQPVQJQURK-
VCNŭGQUEQPEGKVQUCKPENWKTPQ4.1











dois engenheiros de informática do 
4GKPQ7PKFQGWOGPHGTOGKTQGWO
professor de enfermagem ingleses 
GGZVGTPQUCQRTQLGVQHQKRQUKVKXC
#URTKPEKRCKUUWIGUVȣGUFGCNVGTCȖȒQ
foram: reduzir o tempo total de du-
TCȖȒQFQ4.1QPȦOGTQFGEGPCUC
KPENWKTGCSWCPVKFCFGFGKPHQTOCȖȒQ




























realizada através de uma atividade 
lúdica, que implica que o utilizador 
EQPUVTWCWOCVKTCFGƓNOGEQOVTșU
KOCIGPUFQUXȜFGQUCRTGUGPVCFQU
O script recursos é composto por 
SWCVTQUGRCTCFQTGUINQUUȐTKQTGEWT-
sos, onde se disponibilizam artigos 











vés do seu telemóvel e duas num 
EQORWVCFQT6QFCUCURCTVKEKRCPVGU




introduzia conceitos novos, utilizava 
uma linguagem clara, era adequado 
para o estudo do assunto, permitia 
uma aprendizagem autónoma e 
TGEQOGPFCTKCOQ4.1CGUVWFCPVGU
de enfermagem que pretendessem 
aprofundar conhecimentos sobre 
cuidados de enfermagem transcul-
FIGURA 3
PRIMEIRO SCRIPT DO RLO:  
VERSÃO INGLESA E VERSÃO PORTUGUESA
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VWTCKU6QFCUCURCTVKEKRCPVGUCXC-
liaram como muito importante ou 












dade de Nottingham, produziu-se a 
XGTUȒQRQTVWIWGUCŬ#EQNJKOGPVQFQ
%NKGPVGPWO*QURKVCNŭ
Todo o texto, incluído nas nove 
RTKOGKTCUEGPCUFQ4.1GUVȐFKURQ-




processo de ensino aprendizagem 
PȒQȘUWDUVKVWKTQRTQHGUUQTOCU
CWZKNKȐNQPCOGFKCȖȒQFQRTQEGUUQ
tornando-o mais atrativo e motiva-
FQTRCTCQUGUVWFCPVGU'ODQTCC
FKURQPKDKNK\CȖȒQFGTGEWTUQUVGEPQ-
lógicos, como ferramentas no ensino 
de enfermagem, seja uma realidade 
GO2QTVWICNCWVKNK\CȖȒQFG4.1ũU
como estratégia constitui uma nova 
perspetiva, pois é ainda pouco utili-
\CFC
O objeto digital de aprendizagem 
apresentado neste artigo foi con-
EGDKFQEQOCKPVGPȖȒQFGCRQKCT
CCRTGPFK\CIGOFGEQORGVșPEKCU





para os estudantes de enfermagem, 
enfermeiros e professores de en-





tos internacionais e por estudantes 




centrado no trabalho da equipa de 
RTQHGUUQTGUFC'5'2SWGKPVGITCO
o projeto Developing Multimedia 
Learning for Trans-cultural Collabo-
ration and Competence in Nursing – 
TransCoCon, é fruto de um trabalho 
colaborativo entre todos os mem-
DTQUKPVGITCPVGUFQRTQLGVQ
14.1UGTȐFKURQPKDKNK\CFQGOCEGU-
so aberto, no site da universidade 
de Nottingham, em língua inglesa 
GRQTVWIWGUCGRTGXșUGSWGUGLC
WUCFQPȒQUȡRGNQURTQHGUUQTGUG
estudantes das cinco universidades 
envolvidas no projeto, mas, também, 
por enfermeiros e utilizadores de 
FKXGTUQURCȜUGU
#CXCNKCȖȒQSWGUGTȐTGCNK\CFCRQT
questionário, online, pelos utiliza-
FQTGUFQ4.1SWCPFQQQDLGVQFG
aprendizagem for disponibilizado, 
UGTȐKORQTVCPVGRCTCCUWCCXCNKCȖȒQ
INQDCN
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FIGURA 4
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